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た，福井県および鳥取県において得られた姶良 Tn テフラ（約 2.5 万年前）および大山倉
吉テフラ（約 5 万年前）に挟まれた堆積物の古地磁気測定により，過去 5 万年間の地磁気
永年変化の詳細を明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：Paleomagnetic measurements have been carried out on the 
Kikai-Akahoya tephra, which erupted at about 7,300 yrBP from Kikai caldera in 
Southern Kyusyu.   Using stable paleomagnetic directions from the tephra at 30 
sites, we will construct isogonic and isoclinic charts for the time of eruption.  
And we disclosed the secular geomagnetic variation in a time span extending back 
to 50 ka on the basis of the paleomagnetic measurements of sediment samples from 
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な広域テフラである姶良 Tn テフラ（約 2.5
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